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Even Humans Can Make a Vitamin from an Amino Acid:
Thinking about the Significance
SHIBATA Katsumi
Abstract: Nutrients are classified into five categories based on chemical and physiological properties. Vita­
min is the last discovered nutrient. The definition of vitamin is a trace organic essential compound in hu­
mans. Humans need 13 types of vitamins for live. However, two vitamins can be synthesized. One is vitamin
D. The other is nicotinamide produced by a series of enzymatic reactions from tryptophan, an essential
amino acid. In this review, the author summarized the various factors that influence the tryptophan­
nicotinamide conversion pathway with focusing on the historical facts leading to discovery, and the data ob­
tained in the author’s laboratory. Then, the author considered the significance of this conversion pathway
from the viewpoint of nutritional biochemistry. The conclusion is that the tryptophan­nicotinamide pathway
exists to prevent non­liver tissues from falling into a deficiency of pyridine nucleotide coenzymes.
Key Words: vitamin biosynthesis, de novo biosynthesis of nicotinamide, tryptophan metabolism, discovery
of pellagra­preventing factor, pyridine nucleotide coenzymes
抄録：栄養素は化学的な性質と生理学的な性質から五つに分類されている。ビタミンは最後に発見さ
れた栄養素である。ビタミンの定義はヒトにおける微量有機必須化合物である。ヒトが必要とするビ



























つ Trp からピリジン環の Nam への転換で複雑















































Gasper Casal が 1735年に，ライ病から区別し
図 1 ホプキンスのラット飼育実験（1906年）
図 2 ノーベル生理学・医学賞 1929
７４ 甲南女子大学研究紀要Ⅱ 第 14号（2020年 3月）

















































































































臓の濃縮物から Nam を単離した。Elvehjem は
ニコチン酸にも治癒効果があることを見出し
た。ニコチン酸は，当時においても，すでに




























図 5 抗ペラグラ因子の発見 1937年（Cornrad A. Elvehjem
1901-1962）






































図 8 ナイアシン欠乏実験における尿中 N 1-メチルニコチ
ンアミド排泄量17）
表 1 ナイアシンの必要量の算定に用いられたデータ

























食べ物中に 4.8 mgNE のナイアシンが含まれて























現象が起きたのか？ Trp から Nam の生合成
量が極端に落ち，ナイアシン欠乏になったから


































図 10 Quinolinic acid phosphoribosyltransferase はトリプト
ファンの完全分解経路と NAD＋回路をつなぐ酵素
７８ 甲南女子大学研究紀要Ⅱ 第 14号（2020年 3月）
酸を初発物質とする五炭糖リン酸経路で作られ
る。NADP＋を必要とする Glucose-6-phosphate




































らなくてはならない。成人で 4 mg Trp／kg 体重
／日である。タンパク質の栄養価を評価すると
きに用いられるアミノ酸評点パターンでは，6
mg Trp/g タンパク質｛（4 mg Trp／kg 体重／日｝
÷｛0.66 g タンパク質／kg 体重／日｝という表記
方法が使われる。0.66 g タンパク質／kg 体重／
日という数値は，成人における良質タンパク質
の必要量である。我々が 1日に必要な Trp 量





















の反応を触媒する Tryptophan 5-hydroxylase は






























と Mg2＋の存在下で QPRT の触媒作用によって
ニコチン酸モノヌクレオチドになることで
NAD＋回路とつながる。

































Trp から Nam が合成されるためには，10ス
テップの反応（九つの酵素反応と一つの非酵素
反応）が必要で，B 群ビタミン，ミネラルを必
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健康なヒトでは，約 60 mg の Trp から約 1






































ヘム酵素である IDO が存在する。IDO はビタ







HADO が存在しないため，Trp の最終産物は 3



































Trp から Nam への転換率を良好に維持するに
は，B 群ビタミンと Trp が豊富な肉類と卵類






















（NAD＋, NADH, NADP＋, NADPH）を必要とし
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略語一覧表
Trp, tryptophan







NaMN, nicotinic acid mononucleotide
NaAD, nicotinic acid adenine dinucleotide
NAD＋, nicotinamide adenine dinucleotide
NADH, reduced nicotinamide adenine diphosphate
NADP＋, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

















3-HADO, 3-hydoxyanthranilic acid 3,4-dioxygenase
QPRT, quinolinic acid phosphoribosyltransferase
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